







This paper tries to clarify the typologies of Machidukuri in 
Niigata-prefecture. Regarding to literature study, “bottom-
up approach”and“indigenous development theory”has 
been exercised in 1980ʼs in Japan. Similar community-based 
approaches were exercised in Niigata in the same period 
without prefectureʼs initiatives. After governor Hirayamaʼs 
Policy, Niigata prefecture tried that approach in 1990ʼs. 
After 2000, new type of Machidukuri approach, such as the 





























































































































































































































































新潟県では、平山知事第 2 期 （ 1995 年〜）に大分県等の他地域
の地域活性化を参考に、地域づくりのコーディネーターを、行
政と民間の両者に育成させようと、「まちづくりコーディネータ
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５） 吉原直樹「コミュニティー・スタディーズ」作品社、2011 年



















（1 ）  国会図書館検索では、「まちづくり」2955 件、「地域活性
化」581 件、読売新聞「まちづくり」825 件、「地域活性化」
615 件などが検索される（2010 年 7 月 8 日現在）。
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